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ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ

ﺘﻭﺍﺀﻤﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻓﻲ

ﻼ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺘﻲ
ﻼ ﻓﺎﻋ ً
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻋﺎﻤ ً
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻜﻝ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘّﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ.

ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﴽ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ

ﻟﻠﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ

ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻝ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ،ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ

ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺤﻤﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﻫﻲ) :ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ،ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ( ،ﻭﺍﻟﺘﻲ

ﻜﺎﻥ ﻟﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ

ﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻏﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ

ﺘﺜﺭﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﻭﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻓﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴّﺔ ،ﻭﺘﺄﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ،
ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻐﻭﻑ ﺒﺘﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ،ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ.

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ2013/11/26 :

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ2013/9/8 :
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The Reality of Folklore in the Arab Theater
“The Iraqi Theater as a Sample”
Abstract
The cultural material of folklore has enriched the theater art
since the Greek times and played a great role in transferring its message
which is to represent all aspects of life. Folklore was a way to achieve
the noble cause of art, i.e., to elevate the community and help in
confronting and solving problems.
The study tackled the importance of folklore in elevating the
lives of people and its effect on the Arab culture in general and the
movement of the international, Arabic and Iraqi theater in particular.
This was achived by reviewing the stages of the relationship between
theater and folklore, and discussing the Arabic traditional forms of
folklore that carry dramatic and musical structure. The researcher has
chosen the maqamat, proverbs and songs as examples used in the theater. They all had an immense role in drawing and keeping the national
image.
Moreover, the study discussed some Arabic and Iraqi
well-known theater characters who were totally concerned with traditional heritage that carried mental and esthetic values wich had the
means for enriching the modern culture. This was performed for the
sake of creating a harmonious fabric that combined traditional and
contemporary threads to be presented for the Arabic people who love
their traditions.
Key Words: Folklore, Theater, Maqamat, Proverbs and Traditional Song.
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ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ:
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ

ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺭﺍﻓﺩﻩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ،ﻓﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻜﺜﻴﻔﴼ ﻟﻔﻜﺭﺓ

ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺤﺎﻜﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ
ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ.

ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ

ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ،ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻭﺍﻜﻴﺭﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ،ﺤﻴﺙ ّ
ﻭﻅﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﺍﺌﻝ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎﻝ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻭﺍﺸﺘﻐﻝ

ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻭﻥ ،ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ :ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﻤﺜﺎﻝ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻫﺎﺯﻴﺞ ،ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ.

ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ:

ـ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ.

ـ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ

ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ.

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ

ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻷﻤﺜﻝ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺤﻘﻭﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ،ﻓﻀ ً
ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.

49

ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ.

ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ

ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
ً
ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ،ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:

 .1ﻤﻭﻀﻭﻉ )ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ( ،ﻭﺃﻨﻤﻭﺫﺠﻬﺎ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻷﺯﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻬﺯﻝ( ،ﻭﺸﻜﻠﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺭﻜﻨﴼ ﺃﺴﺎﺴﴼ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ.

 .2ﻤﻭﻀﻭﻉ )ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ( ،ﻭﺃﻨﻤﻭﺫﺠﻬﺎ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺍﻟﺨﻴﻁ ﻭﺍﻟﻌﺼﻔﻭﺭ( ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ
ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

3ـ ﻤﻭﻀﻭﻉ )ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ( ،ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﺭﻀﴼ ﻤﺴﺭﺤﻴﴼ ﻤﺘﻜﺎﻤﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ،ﺸﻜﻠﺕ ﺘﻭﺍﺠﺩﴽ
ﻭﺤﻀﻭﺭﴽ ﻻﻓﺘﴼ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ

ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻡ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ( ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ.
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ:

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ:

"ﻫﻭ ﻜﻝ ﻤﺎ ﺨﻠﻔﻪ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺯﺍﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ،ﻓﻴﻘﺎﻝ " :ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ" " ،ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﺩﺒﻲ" " ،ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ"،

ﻭﻴﺸﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻌﺭ ﻭﻏﻨﺎﺀ ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ّﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻗﺼﺹ
ﻭﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭﺃﻤﺜﺎﻝ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ
ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ "(1).
ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ:

ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻓﻨﴼ ﺠﺩﻴﺩﴽ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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ﻭ)ﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺠﺎﺕ( ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻺﺼﻐﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ
ﺒﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻝ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜﻝ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ

ﺍﻟﺴﺒﻙ ،ﻭﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺠﻊ
ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺘﻘﻥُ ،
ﻭﺤ ْﺴﻥ ّ
ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻪ.
ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ )ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ( ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ

ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻤﺜﻝ ﻭﺍﺤﺩ)-

 (Monodramaﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻜﻭﻤﻴﺩﻱ ﺴﺎﺨﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻪ )ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ( ﺩﻭﺭﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ

ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ،ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺸﺩﻩ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻻﻴﻤﻨﺤﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ،ﺒﻝ
ﻴﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ،ﻭﺍﻜﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ(2).
ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ:

ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ" ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺴﻠﺔ

ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﻗﺼﺩﻩ ﺒﻬﺎ،
ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ،ﻓﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭﻝ ﻭﺘﺸﺘﻬﺭ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻭﻝ ﻓﺘﻨﺘﻘﻝ ّ

ﻭﻋﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺒﺎﻫﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،ﻓﻠﺫﻟﻙ ﺘﻀﺭﺏ
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻔﻅﻬﺎّ ،

ﻭﺇﻥ ﺠﻬﻠﺕ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﺴﺘﺠﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﻤﻀﺎﺭﻉ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ"(3).

ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ:
ﻟﻌﻝ ﺍ ُ
)ﺍﻟﻬ َﺯﺝ( ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺭﻨُ ٌﻡ ،ﻭﻗﺩ َﻫ ِﺯ َﺝ ﻜ َﻔ ِﺭ َﺡ:
ﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ َ
ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻨّﻰ(4) .

ﻭﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ :ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ

ﺍﻵﻟﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ :ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ
ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﻴﺩ .ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺎﺯﻴﺞ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﻟﺩﻋﻡ ﺭﺃﻱ ﻤﻌﻴّﻥ ﺃﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻌﻴّﻨﺔ ،ﺃﻭ ﺒﻬﺩﻑ
ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻝ ،ﺃﻭ ﻟﻐﺭﺱ ﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻀﻤﺎﺌﺭﻫﻡ.
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ﺍﻟ ّﺩﺍﻝ ،ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﺤﺴﺏ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻑ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ؛ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ،
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺎﺯﻴﺞ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﻝ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ.

ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﻫﺎﺯﻴﺞ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﴼ ﻭﺜﻴﻘﴼ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﺍﻟﻐﺎﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ،ﺃﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻓﻲ

ﺍﻷﺘﺭﺍﺡ .ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺜﺎﺀ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ
ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺩ ﺴﺎﺨﺭ)ﺃﺤﻴﺎﻨﴼ( ،ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ،ﻭﺸﺤﺫ

ﻗﻠﻤﺎ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﻜﻼﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻓﺒﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺠﻴّﺎﺸﺔ
ﺍﻟﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ،ﻭﺘﻠﻙ ﻏﺎﻴﺔ ّ
ّ
ﺘﻼﻤﺱ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺘُﻘﺩﻡ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﻁﺭﻭﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸ ُﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻱ ﺒﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ(5).
)ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ(:

ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺸﻜﻝ ﺘﺭﺍﺜﻲ ﺸﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ،ﻭﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ ﻤﻨﺫ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ .ﻭﺘﻌﻨﻲ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺠﺔ:

ﻫﺘﺎﻑ ﻴُ َﺅ َﺩﻯ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻟﻸﻫﺯﻭﺠﺔ ،ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻏﻨﺎﻡ ﻏﻨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـ" :ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ـ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ

ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ" ،ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﻨﺎﻥ ﻏﻨﺎﻡ ﻏﻨﺎﻡ ،ﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ

ﻭﻭﻅﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﻭﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨﻘﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﺎ(6).

ﻟﻘﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺕ

ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ
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ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ):ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ،ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ( ﻓﻲ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ.
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ:

ﺃﻭﻻً :ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ :ﻴﻤﺜﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﺠﻝ

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻴﻭﺜﻘﻬﺎ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻁﻘﻭﺱ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ

ﻭﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ،ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ،ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ،ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ

ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﻭﺍﻷﺘﺭﺍﺡ ،ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻪ ﻤﻥ

ﺨﻭﺍﻟﺞ ﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺃﺤﻭﺍﻝ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ.

ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻤﺭﻭﻴﺔ ،ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﴼ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ

ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺯﻤﺎﻨﻴﴼ ﻭﻤﻜﺎﻨﻴﴼ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻘﻨﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺒﻜﺔ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻝ ﺤﻜﺎﺌﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﺩﴽ
ﺴﻴﺎﺴﻴﴼ ،ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﴼ ،ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ،ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﻴﴼ ،ﺃﻭ ﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﴼ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ " ،ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻘﻭﻝ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻤﺔ

ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ") ،(7ﻭﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ

ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺨﻁﺎﺒﴼ ﺤﻜﺎﺌﻴﴼ ﻤﺭﻜﺒﴼ ﻤﻥ ﺼﻴﻐﺘﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ،ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺒـﻔﻨﻭﻥ

)ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ( ﻭ)ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ( ﻭ)ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ(:

 .1ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ :ﻨﺸﺄ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﻨﺸﺄﺓ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭ ﻓﻨﴼ ﻗﺎﺌﻤﴼ ﺒﺫﺍﺘﻪ ،ﻟﻪ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ )ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ

ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ( ) (8ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻤﻨﺤﻬﺎ

ﺍﻟﻬﻤﺩﺍﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ُﻋﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﺃﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻜﻝ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﺎﺒﻀﺔ ﺒﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘُﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﻗﺎﺭﺌﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺤﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ،ﻻ ﻤﻥ ِ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﻓﺤﺴﺏ.
ﻭﻁﻭﺭﻩ ،ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﺩﻭﺓ
ﺘﻭﺍﺼﻝ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﻟﻴﻔﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺒﻪ
ّ
ﻋﻨﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﺒﻤﻘﺎﻤﺎﺘﻪ ،ﻓﺤﺫﻭﺍ ﺤﺫﻭﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻷﺩﺒﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ
ﻟﻡ ﻴﺭﻗﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺤﺘﻰ

ﺠﺎﺀ )ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ() (9ﻓﺄﺒﺩﻉ ﻭﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻤﻥ
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ﺃﻟّﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ،ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯﻉ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻴُﺸﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻭﻻ
ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﻗﺩ ﺨﻔﺘﺕ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﻜﻠﻴﴼ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺯﺍﻝ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﻤﻭﺭﻭﺙ
ﺃﺩﺒﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﴽ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﻋﺎﺭﻀﺘﻪ ،ﻭﻏﺯﺍﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻫﻝ
ﺍﻟﻤﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﺠﻊ

ﺍﻟﻤﻁﺭﺏ ﻟﻠﺴﺎﻤﻊ ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ (10).
ُ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﺼﺹ ﻤﻘﺎﻤﺎﺘﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﺘﻴﻥ
ﻭﻫﻤﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻗﺼﺔ ،ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻟﻠﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ
ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  :ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻁﻭﻟﺘﻬﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﴼ

)ﺍﻟﺘﺴﻭﻝ( ،ﻓﺄﻨﺸﺄ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻘﺎﻤﺔ ﺴﻤﻰ ﻜﻝ ﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ
ّ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ.
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﻤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻴﻘﺎﻩ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻝ ﺒﺼﻴﺎﻏﺘﻪ،
ﻭﻓﻀ ً

ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻤﺘﺎﻋﴼ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺴﻤﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﻻ ﺘﻔﺎﺭﻕ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻘﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﴽ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﺘﺒﻬﺞ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺘﺯﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ.

 2ـ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ :ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺼﺎﻏﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺩﺭﺍﻤﻲ
ﺴﺎﺨﺭ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻝ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺼﺤﻰ

ﺃﻭ ﺒﻠﻐﺔ ﺃﻋﺠﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺭﺒﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻝ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ

ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻏﺎﻟﺒﴼ ﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻪ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ

ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻪ"(11).

ﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺒﺎﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻜﻝ ﻤﺠﺎﻝ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ

ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﺜﻝ ﻴُﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ،ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺤﺩﴽ ﻤﻤﻴﺯﴽ ﻋﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ ،ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ
ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﺴﺘﻌﺎﻨﻭﺍ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻻﺌﻝ؛ ﺸﻭﺍﻫﺩ
ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ّ
ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ،ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻓﻘﴼ ﻤﻔﺘﻭﺤﴼ
ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
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ٍ
ﻤﻌﺎﻥ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻪ.
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﻟﻰ

ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻵﺘﻲ:

 .1ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻵﺘﻲ " :ﺇﻥ ﻏﺩﴽ ﻟﻨﺎﻅﺭﻩ ﻗﺭﻴﺏ"

 .2ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ :ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺄﺨﻭ ُﺫ ﻋﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﺭﻓﻴﴼ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰِ :
ﺎﻤ ُﻪ
)ﺨ َﺘ ُ
ٌ
ﻤﺴﺘﻨﺒﻁ ﻋﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ
ِﻤ ْﺴ ٌﻙ( )ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻔﻔﻴﻥ ،ﺍﻵﻴﺔ  ،(26ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻴﻤﻡ" ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌ ُﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﺍﻷﻟﺴﻥ ،ﻓﻬﻭ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ" ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﻁﻝ ّ

ِﻭ ُﺠ ِ
ٌ
ُﻡ
ﺼ ِﻌﻴﺩﴽ َﻁﻴّﺒﴼ َﻓ ْ
ﻤﺜﻝ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻋﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰَ } :ﻓﻠ َْﻡ َﺘ ِﺠ ُﺩﻭ ْﺍ َﻤﺎﺀ َﻓ َﺘ َﻴ َّﻤ ُﻤﻭ ْﺍ َ
ﭑﻤ َﺴ ُﺤﻭ ْﺍ ﺒ ُ
ﻭﻫﻜ ْ
ُﻡ ﻤﻨ ُﻪ{ )ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ـ ﺍﻵﻴﺔ(6
َﻭﺃَ ْﻴ ِﺩﻴﻜ ْ
 .3ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ :ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُ ِﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ:

ﺍﻟﻤ ْﺭ ُﺀ ﻴﺩﺭ ُﻜ ُﻪ
ﻤﺎ ُﻜ ُّﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻨﻰ َ
ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ:

ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺒﻤﺎ ﻻﺘﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﺴﻔﻥ
ﺘﺠﺭﻱ
ُ

ﺘﺸﺎﺀ
ﺘﻔﻌﻝ ﻤﺎ
ﺩﻉ
ﺍﻷﻴﺎﻡ ُ
ِ
ُ
َ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺤﻜﻡ
ُ
ْ
ﻭﻁﺏ ﻨﻔﺴﴼ ﺇﺫﺍ َ

 .4ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ :ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻵﺘﻲ" :ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭ"

 .5ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ :ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻵﺘﻲ " :ﺍﺼﺭﻑ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺏ ﻴﺄﺘﻴﻙ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺏ"

ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺸﻌﺭﴽ ﺃﻭ ﻨﺜﺭﴽ ،ﻓﻬﻲ

ﺘﻨﺘﻬﺞ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺴﻼﺴﺔ
ﺍﻟﻨﻅﻡ ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ،ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ

ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺎﺯﻴﺞ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ

ﻭﺍﻟﺸﺨﻭﺹ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺤﻜﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ.

 3ـ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ :ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ
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ﻭﻟﻬﺠﺔ ﻨﺎﺴﻪ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ،ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻋﻠﻰ

ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ( ﺘﻌﺒﻴﺭﴽ ﻋﻥ ﻤﻘﻁﻌﻬﺎ
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺡ ﺒﻪ ﺤﻨﺎﺠﺭ ﺍﻟﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺘﺭﺩﻴﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ(:

ﻗﺩ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﺫﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻨﻔﺘﻪ ﻤﻌﺎﺠﻡ

ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ " ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ " ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻲ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﺎﺩﻫﺎ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ/

ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻭﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،ﻓﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺸﻌﺭ
ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ.

ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻨﺫ ﻋﺼﺭ ﻤﺎ ﻗﺒﻝ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺎﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ

ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺩﻝ ﻤﻥ
ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﻅﻤﻭﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﺍﻷﻫﺎﺯﻴﺞ ،ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻜﺎﻥ

ﻼ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ
ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻴﺅﺭﺨﻭﻥ ﻭﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺸﻌﺭﴽ ،ﻓﻀ ً
ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ،ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺫﻜﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ:
ﺃﺘﻴﻨﺎﻜﻡ

ﻓﺤﻴﻭﻨﺎ ﻨﺤﻴﻴﻜﻡ

ﺃﺘﻴﻨﺎﻜﻡ

ﻤﺎ ﺤﻠﺕ ﺒﻭﺍﺩﻴﻜﻡ

ﻟﻭﻻ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ

ﻤﺎ ﺴﻤﻨﺕ ﻋﺫﺍﺭﻴﻜﻡ

ﻟﻭﻻ ﺍﻟﺤﻨﻁﺔ ﺍﻟﺴﻤﺭﺍﺀ

ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ،ﺘﻘﻑ ﻓﻲ

ِﻝ ﺒﻬﺎ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻨﺒﻴﻨﺎ )ﻤﺤﻤﺩ( ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﺴﺘُ ْﻘﺒ َ
ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ْ
ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺴﺎﻟﻤﴼ ﺇﻟﻰ )ﻴﺜﺭﺏ( ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻫﺯﺠﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ:
ﻁﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺜﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ
ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﷲ ﺩﺍﻉ

ﻭﺜﻤﺔ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ؛ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ )ﻫﻨﺩ ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ( ﻟﻠﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺄﺼﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ

ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ:
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ﻨﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺭﻕ )(12

ﻨﺤﻥ ﺒﻨﺎﺕ ﻁﺎﺭﻕ

ﻭﺘﻭﺍﺼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ ﻟﻴﺭﻓﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ )ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺩ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ( ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﺸﻘﺕ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ )ﻓﺩﻋﺔ(

ﺃﺭﺨﺕ ﻭﻭﺜّﻘﺕ ﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ) (13ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﺒﻨﻬﺎ
ﻭﺃﻫﺯﻭﺠﺘﻬﺎ ﺍﻷﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ّ

ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﺸﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺍﺤﺘﻔﺕ ﺒﺴﻼﻤﺘﻪ؛ ﺴﺄﻟﺘﻪ ﻋﻥ ﻭﻟﺩﻫﺎ

ﻓﺄﺠﺎﺒﻬﺎ ﺒﺄﻫﺯﻭﺠﺔ )ﻤﺎ ﺠﻥ ﺭﺒﻴﺘﻲ ﻭﻟﻭﻟﻴﺘﻲ( ،ﻓﺎﺴﺘﻭﻋﺒﺕ ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻝ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ؛ ﻭﻜﺄﻨﻙ ﻟﻡ

ﺘﺭﺯﻕ ﺒﻭﻟﺩ ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺒﻴﻪ ﻭﺘﺩﻟﻠﻴﻪ ،ﻓﻭﻗﻔﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻌﺵ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﻭﻫﺘﻔﺕ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺠﺜﺘﻪ ﻭﺘﺸﻴﺭ
ِ
ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﻫﺯﻭﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﺠﻭﺍﺒﻬﺎ ﺍﻷﺜﻴﺭ) :ﺭﺒﻴﺕ ﻭﻟﻭﻟﻴﺕ ﻟﻬﺫﺍ( ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ
ﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺃﻋﺩﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ،ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ )ﺃﻡ

ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ( ﺃﻥ ﺘﻌ ِﺒّﺭ ﻋﻥ ﻭﻁﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻓﺨﺭﻫﺎ ﻭﺍﻋﺘﺯﺍﺯﻫﺎ ﺒﻭﻟﺩﻫﺎ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻫﺯﻭﺠﺘﻬﺎ
ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﻠﻪ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ.
ﻤﺜﺎ ً
ﺘﻌﺩ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ( ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺀ

ﻭﺍﻟﺭﻗﺹ ،ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﺒﻴﺎﺕ )ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻴﺎﺕ( ﺫﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺘُ َﺅﺩﻯ ﺒﺼﻭﺕ ﻭﻗﻭﺭ ﻭﻤﺭﺘﻔﻊ ،ﺜﻡ ﺘﻌﻘﺒﻬﺎ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻨﺒﺽ ﺇﻴﻘﺎﻉ

ﺭﺍﻗﺹ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ،ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺩﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﺼﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﻤﻁ

ﻤﺭﺓ،
ﻴﻭﺤﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﺽ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺘﻌﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ّ
ﺤﻤﺎﺴﻲ )ﺸﺒﻪ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ( ّ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ:
ﺭﺍﻴﺘﻨﻪ َﻭﺤ َﺩﻨﻪ
" ﻤﺎ ِﺘﻨﺩﺍﺱ َ
َﻤﺒﺎ ِﺭﺩ ِ
ﻭﺤﺩﻨﻪ
ﻤﺎﺘﺤﺩ ﺒﻴﻨﻪ َ

ﻭﺤﺩﻨﻪ
ﻨﺸ َﻜـ ﺸ َﻜﻭ َﻜـ
ﻭﻨﺨﻴﻁ َ
ّ
ﺸ َﻜـ ﻤﺎ ﻴﺘﺨﻴﻁ ﺸ َﻜـﻴﻨﻪ " )(14

ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑ ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﺎﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ،ﺒﻝ ﺸﻤﻝ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﻟﺫﻱ

ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ
ﺃﺤﻴﺎﻨﴼ ،ﻭﺒﺎﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﴼ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻤﻝ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻜﺎﻷﺒﻭﺫﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺯﻫﻴﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﻤﻲ.

57

ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ(

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺯﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ( ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺘﺤﻤﻝ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ

ﻼ ﻤﺴﺭﺤﻴﴼ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼً ،ﻓﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻝ ﻋﻤ ً
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ :ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ/ﺍﻟﻨﺹ ،ﻭﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ،ﻭﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ/

ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﻔﻌﻝ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ،
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺤﻠﹽﻘﻭﻥ ﺤﻭﻝ ﻤﺴﺭﺡ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ( ﻭﻴﺴﻬﻡ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ
ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ.

ﺘُ َﺅ ّﺩﻯ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ( ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﻤﻬﻭﺍﻝ( ) ،(15ﻭﻫﻭ

ﺒﻁﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﻜﺎﻤﻝ ﺍﻟﺠﺴﺩ ،ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻬﻭﺍﻝ ﻤﺸﻭﺍﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺴﻁ ﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ

ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻑ ﻤﻬﻴﺏ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﴽ ﻷﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻁﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ
)ﺍﻟﻤﻬﻭﺍﻝ( ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺘﺭﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﺤﻤﺎﺴﻴﺔ ﺸﺒﻪ
ﺘﻠﻭﺡ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺃﻋﻼﻤﴼ
ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺩﺒﻜﺎﺕ ﺘﻬﺘﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺜﻤﺔ ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺘﺤﻤﻝ ﺃﺴﻠﺤﺔ ّ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺴﺎﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ِﺒﻜ ٍ
ُﺭﺍﺕ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ )ﻤﺠﻭﻓﺔ( ﻴﺴﻬﻡ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﻲ
ﻼ ﻋﻥ )ﻗﺭﻗﻌﺔ( ﺼﻭﺕ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ،ﻭﺭﻓﺭﻓﺔ ﺍﻷﻋﻼﻡ،
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﺼﻭﺍﺕ )ﺠﻠﺠﻠﺔ( ﻭﺭﻨﻴﻥ ﻓﻀ ً
ﻭﺯﻏﺎﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ ،ﺘﺸﻜﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻨﻜﻬﺔ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ.
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ) ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ ( ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻐﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ،ﻓﻬﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺩ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ،ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻥ ﻴﺭﺩﺩﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ
ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻭﺍﻝ.
ﺘﻜﺘﺏ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ( ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ )ﺍﻟﺨﺒﺏ( )ﻓﻌﻠﻥ ،ﻓﻌﻠﻥ ،ﻓﻌﻠﻥ ،ﻓﻌﻠﻥ( ،ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺒﻴﻥ
ﻨﻭﻋﻴﻥ :ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﴽ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺘﻔﻌﻴﻼﺕ ،ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺜﻨﺎﺌﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺤﻘﻠﻴﻥ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﻴﻥ )  ،( Measuresﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻵﺘﻲ:
" ﻭﺩﻭﻩ ﻴﺒﻠﻌﻨﻪ ﻭﻏﺹ ﺒﻴﻨﻪ " )(16
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﺘﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺴﺕ ﺘﻔﻌﻴﻼﺕ ﻴﺄﺨﺫ ﻭﺯﻨﻬﺎ
ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ،ﺜﻼﺜﺔ ﺤﻘﻭﻝ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ) ،(Measuresﻭﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﴼ ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻁﺭ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﺄﺸﻁﺭ ﺍﻷﺒﻭﺫﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻵﺘﻲ:
" ﻤﻥ َﺤﻜﻨَﻪ ﺍﻨ ِﺘﺒﺎﻫﻪ ﺒﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
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ﻭﺒﺤﺩﻨﻪ ِﻨﺸﻴﻝ ﺍﻟﺭﺍﺱ ﻤﺘﺒﺎﻫﻴﻥ
َ
ﻟﻥ ﺃﺒﻁﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺯﻴﻨﻴﻥ
ﻤﺠﺭﺏ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﻥ " )(17
ﻤﺠﺭﺏ ﻭﺍﷲ َ
َ
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻬﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺜﻼﺙ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ،ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﺒﻨﻭﺍﺡ ﺒﺴﻴﻁﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻴﺒﺩﺃ ﻨﺩﺍﺀ )ﺍﻟﻤﻬﻭﺍﻝ(
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻝ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺸﺩ ﺒﻜﻠﻤﺔ )ﻫﻨﺎ  ...ﻫﻨﺎ( ،ﻭﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻴﺒﺩﺃﻫﺎ ﺒﻜﻠﻤﺔ
)ﻴﻤﻲ  ...ﻴﻤﻲ( ،ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻨﺩﻱ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻝ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﺒﺒﺩﺀ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ،ﻭﻟﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺼﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻓﻥ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺘﺎﺭﻜﴼ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺃﻤﺎﻡ ) ﺒﻁﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ( ﻟﻴﺩﻟﻭ ﺒﺩﻟﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻐﻡ
).(Recitative
ﻭﺨﻼﻝ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺴﻭﻯ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ
ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﻝ ﺸﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻜﻠﻤﺔ )ﻨﻌﻡ( ،ﺃﻭ ﻤﺒﻬﻤﺔ )ﻜﺎﻟﻬﻤﻬﻤﺔ( ،ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ

ﻭﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﻬﻡ ﻷﺩﺍﺌﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ،ﻭﻏﺎﻟﺒﴼ ﺘﺄﺘﻲ ﺘﻠﻙ

ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻭﺍﻝ ،ﻓﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ،ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻟﺫﻱ

ﻼ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﴼ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ،ﻭﺇﺸﻌﺎﻝ ﻨﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ ﻭﺘﺄﺠﻴﺠﻬﺎ.
ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜ ً

ﻻ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻬﻭﺍﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ؛ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ،ﻓﺄﺩﺍﺅﻩ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ

ﺃﺩﺍﺀ ﻏﻨﺎﺌﻴﴼ ﺨﺎﺼﴼ ،ﻟﻜﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﻱ ﺍﻟﺼﻭﺕ ،ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ،ﻴﻤﺘﻠﻙ
ً
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻝ ﺍﻟﻤﻬﻭﺍﻝ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﺍﻟﺫﻱ

ﺘﺤﺘﺭﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﺘﺴﻌﻔﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺒﻪ

ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﻤﻬﺎ ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﻏﻨﺎﺌﻲ )ﻟﻠﻘﻔﻠﺔ( ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ ،ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﻬﺎﺭﺓ ،ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻭﺍﻝ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ

ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺼﻭﺘﻲ ﻭﺤﺭﻜﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺱ ﺠﻤﻌﻲ ﻴﺤﻤﻝ ﺘﺄﻴﻴﺩﴽ ﻟﻜﻝ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻬﻭﺍﻝ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﻜﺭﻱ ﺩﻻﻟﻲ.

ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺸﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺭﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻬﺘﺎﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ
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ﺼﻭﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻝ ﻟﻠﻤﻬﻭﺍﻝ ﻴﺩﻋﻭﻫﻡ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ،ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﻨﺎﺠﺭ ﺒﺎﻟﺨﻔﻭﺕ ،ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺎﻡ

ﻟﻺﺼﻐﺎﺀ ،ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﻠﻬﺎ ﻤﻬﻭﺍﻝ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺘﺴﺘﺤﻴﻝ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ( ﺇﻟﻰ
ﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻭﻴﻝ ،ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻝ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﺼﻝ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻜﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ

ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻪ.

ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻟﻠﻬﻭﺴﺔ ،ﺇﺫ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺘﺄﺨﺫ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﺠﻨﺎﺯﺓ ﺸﺨﺹ ﺫﻱ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ،

ﻓﻴﻁﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ
ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺴﻴﺭﺓ ﺘﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﻘﺱ ﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ.

ﺜﺎﻨﻴﴼـ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ:

ﻼ ﻤﻥ
ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺸﻜ ً

ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ

ﻭﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺫﺭﻴﺔ ،ﻓﻜﻝ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺘﺭﺍﺙ ﻜﺎﻥ ،ﻭﻤﺎﻴﺯﺍﻝ
ﺃﺴﻠﻭﺒﴼ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺩﺅﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺨﻠﻪ ،ﻓﻤﻨﺫ

ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﴼ ﻭﺜﻴﻘﴼ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ
ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﺤﻜﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻓﻨﴼ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﴼ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻁﻘﺴﴼ
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺼﻭﻟﻬﺎ.

ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﺤﻘﻝ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ِّ
ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ

ﻼ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﴼ ﻟﻬﺩﻓﻪ ﺍﻷﺴﻤﻰ
ﻴُﺸﻜﻝ ﺤﻘ ً
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻲ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻪ.
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ﺍﻟﻤ َﻭﺜّﻕ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺭﻭﺍﺩﻩ ﻭﻤﻨﻅﺭﻭﻩ ﻤﻥ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻥ ُ
ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ  ،ﻭﺭﺴﺨﻭﺍ ﺭﺅﺍﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺘﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ

ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻭﻋﻲ ﻓﻜﺭﻱ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻨﻀﺞ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻘﻭﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ،ﻓﺸﻜﻠﺕ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ
ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻵﻨﻲ ﻭﺤﻠﻭﻟﻬﺎ.

ﻭﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤ َﺩﺜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻔﴼ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﴼ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺸﻜﻝ ﺤﺭ ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻺﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻤﻪ ً
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ ،ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﺠﺎﺀﺕ

ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ

)ﺒﺭﻴﺨﺕ( ﺼﻭﺭﴽ ﻨﺎﻁﻘ ًﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ،
ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ( ﻟـ )ﺴﺎﺭﺘﺭ( ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺇﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ

ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﺭ )ﺍﻟﺒﻴﺭ ﻜﺎﻤﻭ( ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﻜﺎﻟﻴﺠﻭﻻ( ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ

)ﺴﻭﻴﺘﻭﻥ( ﻋﻥ )ﻜﺎﻟﻴﺠﻭﻻ( ﺒﻜﻝ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺠﻤﻠﺔ )ﻤﺎﺯﻟﺕ ﺤﻴﺎ( ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﻭ

ﻴﻤﻭﺕ(18).

ﺘﻌﺎﻤﻝ)ﺒﺭﻴﺨﺕ( ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺘﻪ (19) ،ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﻲ ،ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﴼ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ)ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ-ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ( ،ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ
ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ .ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ

ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺠﺩﻟﻲ ﻴﻤﻬﺩ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ

ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ،ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ)ﺒﺭﻴﺨﺕ( ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(20).

ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﺘﺠﺘﻪ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺒﻝ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ

ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻤﻪ ،ﻓﺒﺭﺯﺕ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺤﻘﻘﺕ
ﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺴﻴﻤﻔﻭﻨﻴﺔ )ﺸﻬﺭﺯﺍﺩ(
ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ ) ،( Moriskie Korsakovﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻤﺤﻁ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻓﺎﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ
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ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺘﻨﻁﻕ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﻤﻸ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.

ﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،

ﻓﻅﻬﺭ ﻋﻠﻡ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻡ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ )Ethno
 (Musicologyﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻤﺴﺘﺸﻬﺩﴽ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﴼ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺭﺍﺙ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ) ،(22ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺩ
ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻜﻝ ﻤﻥ) :ﻓﺭﺍﻨﺯ ﻟﻴﺴﺕ ،ﻭﺸﻭﺒﺎﻥ ،ﻭﺠﻠﻴﻨﻜﺎ ،ﻭﻜﺎﺭﻝ ﺃﻭﺭﻑ ،ﻭﺸﺘﺭﺍﻭﺱ،

ﻭﺠﺎﻴﻜﻭﻓﺴﻜﻲ...... ،ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ( ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﻗﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﻬﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺘﺭﺍﺜﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ.

ﻭﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ؛ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ )ﺍﻷﻭﺒﺭﺍ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺃﻴﻀﴼ ،ﻓﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ

ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ) ﺍﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍﺘﺎ ـ  ،(Camerataﺃﺨﺫﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﻭﺒﺭﺍ ﺤﻜﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ

ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ) ،(23ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺫﻟﻙ ﻋﺭﻓﴼ ﻭﺘﻘﻠﻴﺩﴽ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﻭﺒﺭﺍ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ
ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎ
ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺒﻴﺔ.

ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺘﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺫﺍﺘﻪ؛ ﺠﺎﺀﺕ ﺩﻋﻭﺓ

)ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻓﺎﺠﻨﺭـ (Wagnerﺇﻟﻰ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
)ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ( ،ﻭﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ

ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌﻝ ﺭﻭﻤﺎﻨﺘﻴﻜﻴﺔ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﻌﻝ ﻗﺼﺼﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ) ،(24ﻓﻜﺎﻨﺕ
ﺃﻭﺒﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ )ﺘﺭﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻴﺯﻭﻟﺩ ـ  (Tristan & Isoldeﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺎﻤﻝ
ﻓﻥ ﺍﻷﻭﺒﺭﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ.
ﺜﺎﻟﺜﴼ :ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ:

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺎ

ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻭﺍﻗﻌﻪ ،ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺸﻜﻝ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
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ﻭﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺯﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ،ﻓﺈﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ(25) .

ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﺒﻌﺩ

ﺃﻥ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﺘﻌﺎﻤﻠﻭﺍ

ﻤﻌﻪ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻯ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬﻡ ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ )ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﺯﻡ

ـ  (26) ( Mechanismsﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺤﺒﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ

ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤ َﺩﺜﻴﻥ ﺍﻨﻁﻠﻘﻭﺍ ﻓﻲ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﺙ ﺒﻪ
ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺼﻬﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ

ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺭﺘﻘﻲ

ﺒﻪ.

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻺﺴﻬﺎﻡ

ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ،ﻓﺎﻟﺘﺭﺍﺙ

ﻻ ﺠﺎﻤﺩﴽ ،ﺒﻝ ﻫﻭ ﻜﺘﻠﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ
ﻟﻴﺱ ﺘﻤﺜﺎ ً
ﻼ ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ.
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺩﻭﺭﴽ ﻓﺎﻋ ً

ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ،ﺠﺎﺀ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ

ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺇﺴﻬﺎﻤﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻤﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ.

ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ،ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻜﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ

ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﺘﺸﻜﻝ ﺒﺎﻋﺜﴼ ﻤﻬﻤﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻓﺘﺤﺕ " ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ
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ﻟﺘﺩﺨﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻭﺘﻼﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻲ ،ﻓﻤﻬﺩﺕ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﺴﺭﺡ ﺸﻌﺒﻲ
ﺒﺭﺅﻴﺎ ﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻬﻬﺎ ،ﻭﺘﺠﻌﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭ

ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ ،ﻭﺘﺩﺨﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺘﺜﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ
ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﺩﺜﺔ ") (27ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ.

ﻻ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ
ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺃﺸﻜﺎ ً

ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻘﻭﺴﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭﻝ ﻤﻜﺎﻥ " ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺴﻭﺍﺀ
ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻝ ﻴﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺩﻴﻨﻴﴼ ﺃﻡ ﺩﻨﻴﻭﻴﴼ .ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ،ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺤﻴﺙ ﻻ

ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺭﺍﻗﺏ ،ﺒﻝ ﻫﻭﻤﺸﺘﺭﻙ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻤﺎﻤﻪ"(28).

ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺒﺎ "ﺃﺼﻴﻼ" ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ

ﻻ ﺘﺎﻤﴼ ﻋﻥ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ،ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼ ً

ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻨﻭﻴﺭﻱ ﻤﻐﺎﻴﺭ ﻟﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ،ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺠﺎﺕ ﻭﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺤﻤﻠﺔ
ﺒﺠﺯﺍﻟﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ،ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻁﺭﺡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻌﻜﺱ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،

ﻭﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ ﻟﺸﺨﻭﺹ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺒﻁﻨﻬﺎ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ
ﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺒﻁﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺠﻌﻠﻪ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ

ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ؛ ﻻ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻭﺍﺼﻝ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ،ﺒﻝ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺼﻴﺎﻏﺎﺕ

ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﻝ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺴﺤﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻴﻁﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ
ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﻝ ﻭﺠﻤﺎﻝ ﺃﺨﺎﺫ(29).

ﺍﺘﻜﺄ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺘﻤﻴﺯﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ

ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ،ﻤﺭﺌﻴﴼ ﻭﻤﺴﻤﻭﻋﴼ ،ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻀﺎﺀ
ﺩﻻﻟﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻟﻲ ،ﻁﺎﺭﺤﴼ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ،ﻋﺒﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺨﻭﺹ ﻴﺸﻜﻝ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ

ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺘﻨﺸﻐﻝ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﻭﺹ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﺭﺽ

ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻟﻲ.

ﺍﺸﺘﻐﻝ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺝ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ،ﻭﺍﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﻴﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺜﻝ) :ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﻲ ،ﻭﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ،ﻭﻨﺠﻴﺏ ﺴﺭﻭﺭ ،ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﻼﻝ،
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ﻭﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﻭﺩ.ﻓﺎﻀﻝ ﺨﻠﻴﻝ ،ﻭﺭﻴﻤﻭﻥ ﺠﺒﺎﺭﻩ ،ﻭﻨﻀﺎﻝ ﺍﻻﺸﻘﺭ ،ﻭﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ،
ﻭﻫﺎﻨﻲ ﺼﻨﻭﺒﺭ ،ﻭﺼﻘﺭ ﺍﻟﺭﺸﻭﺩ ،ﻭﻏﻨﺎﻡ ﻏﻨﺎﻡ ،ﻭﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻔﻲ ...،ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ(
ﻭﻷﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺸﻐﻭﻑ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺒﺘﺭﺍﺜﻪ ﻭﻤﻭﺭﻭﺜﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﺘﺴﻠﺤﴼ
ﺒﻤﻤﻬﺩﺍﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﴽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﴼ ﺒﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ.

ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﴼ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ

ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ )ﻤﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ() (30ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﻤﻬﺘﻤﴼ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ،ﺠﺎﺀ) ﺃﺒﻭ ﺨﻠﻴﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ(

ﻤﺘﺸﺒﻌﴼ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ،ﻓﺄﺨﺫ ﻴﺠﻤﻊ ﻜﻝ ﻤﺎﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ

ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺘﻤﺜﻝ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﺸﻴﺢ ﻭﺭﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟ ِﺫﻜﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ،ﻭﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺘﻪ(31).

ﻟﻌﺏ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ )ﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ( ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻓﺘﻼﻗﺤﺕ

ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﺨﺘﻲ ) (32ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻓﻀﻝ

ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ " ﺒﻠﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﴼ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻟﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻵﻏﺎﻨﻲ ﻭﺍﻵﻻﺕ

ﻼ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ  /ﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ،ﻓﻀ ً
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺘﻭﺼﻴﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ"(33).

ﻭﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺘﻁﻭﺭﴽ ﻤﻠﺤﻭﻅﴼ ،ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻝ ﺍﻟﻤﻤﺜﻝ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻤﺭﻜﺯ

ﺍﻟﻁﻘﺱ ـ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻐﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭﻤﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﴼ ﺒﺘﻐﺭﻴﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻀﺨﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻨﻭﺍﻗﺼﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ

ﺃﺴﻨﺩﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﻓﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ ﺒﺴﺭﺩ
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ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﺸﻜﻼ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ

ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(34).

ﺇﻥ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﺘﺸﺘﻐﻝ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻷﻤﺔ

ﻻ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﻘﻴﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﺤﻤﻝ
ﺃﻭ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺼﻭﺭﴽ ﻭﺃﺸﻜﺎ ً

ﺼﻔﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﻴُﻌ ّﺩ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭﻗﻨﺎﻉ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﻴﻘﻥ ﻤﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻝ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻲ " ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ،ﺃﻱ ﺇﻨﻪ

ﻴﺼﺒﺢ ﺭﻤﺯﺍ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﴼ ،ﻷﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻤﺘﻴﻘﻥ ﻤﻨﻪ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻴﺴﻤﺢ
ﺒﺎﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ،ﻷﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ"(35).

ﺤﻅﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻠﻬﻤﺕ

ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻭﻅﻔﺘﻬﺎ ،ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ

ﻭﻋﻤﻘﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ،ﺇﺫ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺴﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ

ﻻ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﻲ ،ﻭﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺴﻤﺕ
ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﻓﻜﺭﴽ ﻭﺠﻤﺎ ً

ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺒﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ.

ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺼﺩﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ

ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ،ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻝ ﺒﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﺘﺤﻴﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻁﻘﺱ ﺍﺤﺘﻔﺎﻟﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺒﻬﺞ.

ﻻ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺃﻋﻤﺎ ً

ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺯﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﻭﻝ( ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ) ،(1984ﻴﻌﻭﺩ ﻨﺹ

ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺠﺒﺭﻴﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻲ ﺍﺴﺘﻨﻁﻕ ﻓﻴﻬﺎ

ﻭﺤﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﻠﺤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡّ ،
ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺭﺝ )ﻫﺎﻨﻲ ﺼﻨﻭﺒﺭ( ).(36
ﺤﻅﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻠﻬﻤﺕ

ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻭﻅﻔﺘﻬﺎ ،ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
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ﻭﻋﻤﻘﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ،ﺇﺫ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺴﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ

ﻻ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﻲ ،ﻭﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺴﻤﺕ
ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﻓﻜﺭﴽ ﻭﺠﻤﺎ ً
ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺒﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ.

ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺼﺩﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻨﺨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ

ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ،ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ

ﺍﻟﻤﺤﻤﻝ ﺒﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ
ّ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﺘﺤﻴﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻁﻘﺱ ﺍﺤﺘﻔﺎﻟﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺒﻬﺞ.
ﺭﺍﺒﻌﴼ ـ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ

ﺇﻤﺘﺩﺍﺩﴽ ﻟﻠﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻁﻼﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ

ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ)ﺤﻘﻲ ﺍﻟﺸﺒﻠﻲ()(37

ﻼ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺠﺫﺏ
ﻤﻁﺒﻘﴼ ﺒﺸﻜﻝ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺤﻜﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﻤﻘﺘﺒﺴﴼ ﻭﻨﺎﻗ ً

ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺸﺩﻩ ،ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺩﻋﺎﺌﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻬﻭﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ.

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ

ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ،ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ

ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻭﻥ ﺸﺒﺎﺏ ﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ،ﻭﺸﻬﺩ

ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﴼ ﺩﺭﺍﻤﻴﴼ ﺍﻨﺘﻬﺞ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺭﺼﻴﻨﺔ ،ﻓﺤﻘﻘﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻬﺭﺓ ﻭﻁﺩﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﻴﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﻋﺯﺯﺘﻪ.

ﺤﻤﻠﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻤﻥ

ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺭﺍﺤﻝ )ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﻼﻝ () (38ﻓﻲ

ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﺴﺭﺤﻴﺘﺎ )ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ( ﻭ)ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻭﺭﺩ( ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﻟﻴﻑ

)ﻋﺎﺩﻝ ﻜﺎﻅﻡ( ،ﻭﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺩﺯﺩﻤﻭﻨﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺼﺎﺌﻊ ﻤﺴﺘﻠﻬﻤﴼ
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ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ /ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﺒﺤﻜﺎﻴﺔ ﻋﻁﻴﻝ ﺍﻟﻤﻠﻙ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺭﺝ
ﺍﻟﺭﺍﺤﻝ )ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ( ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺸﻐﻭﻓﴼ ﺒﺎﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻟﻲ" ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻤﺎﻫﻭ ﺇﻻﺤﻔﻝ
ﻻ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻔﺭﺠﺔ "(39).
ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﻝ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺼﻭ ً

ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻷﺯﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻬﺯﻝ:

ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ

ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻷﺯﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻬﺯﻝ( ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋ ّﺩﻫﺎ ﻭﺃﺨﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﺍﻟﺭﺍﺤﻝ )ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ(
) (40ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻝ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ
ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺄﺼﻴﻝ ) (41ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻴﺔ ﻭﺇﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ.

ﺘﻌﺩ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻷﺯﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻬﺯﻝ( ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﺎﻡ ) (1974ﻨﻘﻠﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ

ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﺩﴽ ﺃﻭ ﻤﺨﺭﺠﴼ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ

ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻁﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ،
ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﺤﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺸﻜﻝ ﻤﺸﻬﺩﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺠﺫﻭﺭﴽ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻁﻘﻭﺴﴼ ﺍﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ.

ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﺜﺭﴽ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﴼ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺇﺫ ﺭﺃﻭﺍ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﻋﺜﺭ

ﻋﻠﻰ ﻀﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺭﺴﺎﺌﻝ ﺃﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ ،ﻭﻓﻲ ﺤﻜﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ

ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻓﻨﻭﻨﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ
ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻴﻴﻥ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻨﻁﻭﺕ ﻋﻠﻴﻪ

ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ.

ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻴﻭﻫﻤﻨﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻨﻬﺠﴼ

ﻤﺴﺭﺤﻴﴼ ﺠﺩﻴﺩﴽ ﻭﺴﻴﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ،ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ

ﻨﻜﺘﺸﻑ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﻴّﺯ ﻜﻝ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴّﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﴼ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺒُ ِﻨﻴﺕ ﻤﺴﺮﺣﻴﺔ )ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻷﺯﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪ ﻭﺍﻟﻬﺰﻝ( ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
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ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﺿﺪﺍﺩ ﻭﻧﻘﺎﺋﺾ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺗﺤﻮﻱ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ
ﺃﺻﻮﻻً ﺩﺭﺍﻣﻴﺔ ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎ ﺳﻮﻕ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ،ﻭﻇﻔﻪ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
)ﺍﻟﺰﻣﻜﺎﻧﻴﺔ( ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﻌﺞ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺮﺳﻢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺻﻮﺭﺍً
ﻟﻌﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢ ﻭﺃﻋﺮﺍﻓﻬﻢ ﻭﻃﻘﻮﺳﻬﻢ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻓﻔﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺹ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻭﺑﺎﺋﻊ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ ﻭﺣﺎ ٍﻭ ،ﻭﻗﺮّﺍﺩ ،ﻭﻣﻨﺎﺩ ٍ،ﻭﺷﺎﻋﺮ ﻓﻘﻴﺮ ،ﻭﻋﻴّﺎﺭ ،ﻭﺃﺷﻌﺐ ،ﻭﺣ ّﻤﺎﻝ ،ﻭﻃﻔﻴﻞ
ﺑﻦ ﺯﻻﻝ ،ﻭﺗﺎﺟﺮ ﺑﺨﻴﻞ ،ﻭﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻌﻮﺯ ﻭﺍﻟﺼﻌﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺤﺎﺫﺓ،
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﻓﻲ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍء ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻷﺛﺮﻳﺎء ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺗﻪ ﺍﻹﺧﺮﺍﺟﻴﺔ ﺭﻓﺾ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻓﻲ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺣﺔ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﺃﻋﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ ﺍﻹﻟﻘﺎء ﺍﻹﻳﻘﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻐﻢ ).(Recitative
ﺭﻛﺰ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﻦ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﺍﺗﻲ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﺭﺅﺍﻩ ﺍﻹﺧﺮﺍﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻨﻄﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ /ﺍﻟﻨﺜﺮﻱ ﻭﺇﻳﻘﺎﻋﺎﺗﻬﻤﺎ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺟﺪﻟﻲ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﺍء
ﺍﻟﺤﻜﻮﺍﺗﻲ ﺩﻭﺭﺍً ﺗﻨﻐﻴﻤﻴﺎ ً ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺎ ً ﻛﺒﻴﺮﺍً.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﺴﺘﻨﻔﺮﺍً ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﺍﺗﻲ ،ﻭﺟﺴﺪﺕ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺸﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻷﺧﺎﺫ ،ﻭﺃﺧﺬ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﺍﻗﺺ
ﻳﺤﺎﻛﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻭﺗﻨﻐﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ،ﻛﻞ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻭﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻬﺎ.
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﻂ ﻭﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭ:
ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ )ﺍﻟﺨﻴﻂ ﻭﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭ( ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ )ﻣﻘﺪﺍﺩ ﻣﺴﻠﻢ( ) (42ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻗ ّﻞ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ،
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﺇﺫ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ
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ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ،ﻭﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﺣﻘﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻘﺎء ﻭﻛﺴﺮ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍء.
ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻓﺭﻗﺔ ﻤﺴﺭﺡ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺸﺒﺔ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ،

ﻭﺃﻨﺘﺠﺘﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﺒﻝ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ،ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﻭﻉ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ

ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺨﻼﻝ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ )ﻤﻘﺩﺍﺩ ﻤﺴﻠﻡ( ،ﺤﻴﺙ
ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﺤﻅﻴﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻏﻔﻴﺭ.

ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﺘﺩﻭﺭ

ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﻻﺜﻨﻴﻥ

ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺴﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻗﺒﻝ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﻝ ﻤﺸﻬﺩ ،ﻭﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺒﻤﺸﻬﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ

ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﺸﻴﻴﻊ ﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴّﺕ،
ﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻋﺭﺱ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻷﻫﺎﺯﻴﺞ ﺍﻟﻤﻔﺭﺤﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ،ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺤﻭﻝ ﺸﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﺘﻴﻥ ﺠﺸﻌﺘﻴﻥ،

ﻻ ﻭﻤﺸﻌﻭﺫﴽ
ﺩﺠﺎ ً
ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ )ﻋﺼﻔﻭﺭ( ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ )ﺠﺭﺍﺩﺓ( ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺠﺭﺍﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻝ ّ

ﺒﺴﺒﺏ ﻁﻤﻌﻬﺎ ،ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﺢ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﻝ ﺸﻬﺭﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺎﻤﻊ ﻭﺍﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺼﻭﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺭﻗﻭﺍ ﻗﺼﺭﻩ ﻭﻴﻬﺩﺩﻩ ﺒﺎﻟﻘﺘﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ

ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﺭ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩﻩ ﺇﻟﻴﻬﻡ ،ﻭﺘﺘﺨﻠﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻸﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ.

ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻤﺎﺫﻱ( ﻭﻫﻭ ﺭﺠﻝ ﻤﺎﻜﺭ ﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻘﺎﻟﺏ

ﻻ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺌﺩﻩ ،ﻭﻴﻌﻤﻝ ﻋﻨﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ،

ﻤﺤﻤﻝ ﺒﺎﻟﻠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻀﻬﺎ
ﻭﻴﺠﻤﻊ )ﻤﺎﺫﻱ( ﺜﺭﻭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻷﻫﻠﻪ ﻭﻫﻭ ّ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻤﻝ
ﺍﻟﺩﺴﺎﺌﺱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺌﺩ ﻤﻊ ﻜﻝ ﻤﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ.

ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ )ﻤﻘﺩﺍﺩ ﻤﺴﻠﻡ( ﺒﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻨﻅﻤﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ
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ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺭﺅﺍﻩ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ
ﻭﺘﻴﺭﺘﻬﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺴﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﺇﻀﻔﺎﺀ

ﺠﻭ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﺤﻤﻴﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻓﺭﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ.
ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ:

ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻷﻫﺎﺯﻴﺞ ﻭﺍﻟﻬﻭﺴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﴽ؛ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ،

ﺇﺫ ﺘﻜﺎﺩ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﺃﻱ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻓﻌﻝ ﺘﺄﺜﻴﺭﻱ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ

ﻼ ﻤﻬﻤﴼ ﻤﻥ
ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻜﻝ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﻤﻔﺼ ً
ﻤﻔﺎﺼﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﻔﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﺒﻤﺴﺭﺤﺔ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺭﺍﺤﻝ

)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﻼﻝ( ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ( ﻋﻥ ﻨﺹ ﻜﺘﺒﻪ )ﻋﺎﺩﻝ ﻜﺎﻅﻡ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ُﻗ ّﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ
ﻋﺎﻡ ) ،(1984ﻭﻓﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻠﺤﻤﻲ ﺨﺎﺹ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ
ﺒﺎﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ.

ﻭﻷﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﻼﻝ ﻫﻭ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ

ﻴﺒﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﺒﻝ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ،ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ِ
ﻴﺴﻌﻰ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ،

ﻭﻴﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﻼﻝ ﻭﺍﺤﺩﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﻬﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﻲ

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻤﻪ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺭﻴﺨﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﻲ ،ﻭﺘﻁﻭﻴﻌﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻭﺡ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ـ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ.

ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﻼﻝ ﺃﻥ ﻴﺨﻁ ﻟﻪ ﺃﺴﻠﻭﺒﴼ ﺇﺨﺭﺍﺠﻴﴼ ﺨﺎﺼﴼ ﻟﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ؛ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﺩﻝ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﻲ )ﺍﻟﺒﺭﻴﺨﺘﻲ( ،ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟـ)ﺴﺘﺎﻨﺴﻼﻓﺴﻜﻲ( ،ﻓﻔﻲ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﺠﺎﺒﻪ

ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻤﺎﻟﺊ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺸﺎﻏﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﻪ ﺸﺎﻋﺭﴽ ﻭﻤﻔﻜﺭﴽ،

ﻟﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻜﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻝ ﻭﻤﺴﺘﻐﻼ ﺃﺠﺴﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺠﺯﺀﴽ ﻤﻬﻤﴼ ﻤﻥ ﺴﻴﻨﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ،ﻭﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭﻗﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﺭﻜﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤﻝ
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ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ،ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺜﻝ ،ﻭﻴﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ
ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺎﻭﻝ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺒﻌﻨﺎﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺭﻭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ.

ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﻘﻠﻪ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﻲ؛ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﻼﻝ

ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﴽ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ،ﻭﺃﻗﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﴼ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ،ﻓﻜﺎﻥ

ﻟﻸﻫﺯﻭﺠﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ.

ﻓﻠﻘﺩ ُﻜ ِّﻴ َﻔ ْﺕ ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ(،
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ،ﻭﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ
ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺴﺔ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ) (Melodyﻟﻠﻬﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ،
ﺍﻨﻁﻼﻗﴼ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺫﻴﺭ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻟﺒﻴﺌﺘﻪ ،ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﻜﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ.
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ:

ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺘﻲ:

ـ ﺒﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻤﺘﺎﻋﴼ ﻭﺃﺼﺩﻕ ﺇﻗﻨﺎﻋﴼ
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺘﻭﺠﻴﻬﴼ

ﺘﺭﺒﻭﻴﴼ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺃﻥ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ

ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ :ﻤﻥ ﺤﻜﻤﺔ ،ﻭﻋﺩﻝ ،ﻭﺃﻨﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﺤﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ

ﻤﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻜﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺭﺍﻓﺩﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻓﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺜﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌﻝ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ

ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.

ـ ﻴﺄﺨﺫ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
ﻤﺘﺒﺼﺭﺓ ﻭﻭﺍﻋﻴﺔ ،ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ

ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ،ﻤﻊ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﻭﻨﻀﺞ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ ﻭﻓﻁﻨﺔ ﻭﺫﻜﺎﺀ ،ﻭﺘﻤﺜﻝ ﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻪ
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ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ،ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ

ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ،ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﻟﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﺎﻀﻝ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ.

ـ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ

ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺤﺘّﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻊ

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻜﻝ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ،ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻜﺎﻝ

ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ .

ـ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﻔﻌﻴﻝ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﻭﺤﺭﻜﺘﻪ.

ـ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ) ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻲ ( ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ.

ـ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻝ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.

ـ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ  ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜﻝ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻁﻘﻭﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﻡ ﻓﻲ

ﻜﻝ ﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﺤﺘّﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﴽ ﻓﻲ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ) ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ( ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺭﺴﻁﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺒﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺒﻨﻴﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ،ﻭﻓﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭ.

ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ :ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

ـ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﻝ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ
ﺘﻌﺎﻤﻝ ﺩﺭﺍﻤﻲ ﺘﺭﺍﺜﻲ ﺤﺭﻓﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﻤﻝ ﺩﺭﺍﻤﻲ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ،

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﻤﻝ ﺩﺭﺍﻤﻲ ﺘﻨﺎﺼﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.

ـ ﻟﻡ ِ
ﻴﺄﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﻝ ﻭﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ،ﺒﻝ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ

ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ) ( Alienationﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ .

ـ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ
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ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺼﻨﴼ ﻤﻨﻴﻌﴼ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺘﺤﺼﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ،

ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻼﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ.

ـ ﺃﺤﻴﺎﻨﴼ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺭﺡ ﺒﺭﻴﺨﺕ

ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﻲ.

ـ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ؛ ﺍﺴﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻤﻭﺯ

ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺘﻭﺼﻴﻝ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺴﺭﺤﻲ ﻤﻌﻴﻥ.

ـ ﻴﻨﺘﻬﺞ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﻥ :ﺍﻷﻭﻝ ،ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻝ ﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺃﻭﺭﺒﻴﺔ

ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺸﻤﻭﻟﻲ ،ﺘﺒﺩﻭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺯﺍﻝ ﺒﻌﻴﺩﴽ ﻋﻥ

ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ

ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ.

ـ ﺍﻤﺘﻠﻙ ﻓﻥ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺕ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ،
ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻟﻘﺩ

ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻴﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨﻝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺽ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻴﻀﴼ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺒﺄﻥ ﻟﻜﻝ ﻋﺼﺭ ﻤﺅﻟﻔﻪ

ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ،ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻟﻔﴼ ﺜﺎﻨﻴﴼ ﻟﻠﻨﺹ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ

ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻠﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﻭﻗﺩ ﻓﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺴﺭﺡ ﺒﺭﺨﺕ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﻲ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ.
ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ:

ـ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺩﺭﺍﻤﻴﺎ ﺒﻭﺼﻔﻪ

ﺃﺩﺍﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻝ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴّﻝ.
ـ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻝ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ،ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ

ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ
ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﺎﻨﻴﺎ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ّ

ﻭﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ،ﻭﻁﺭﺡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﺒﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲّ ،
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺤﺜﺎ ﻭﺘﺠﺭﻴﺒﺎ ﻭﺘﺠﻨﻴﺴﺎ ،ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ

ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ.
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ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ:
 1ـ ﺯﻴﺎﺩﻨﻪ ،1997 ،ﺹ .14
2ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻷﻋﺭﺠﻲ ،2001،ﺹ.95
 3ـ ﺍﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ ،1998،ﺹ.29
4ـ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯﻱ ،ﺏ  ،ﺕ ،ﻤﺎﺩﺓ ﻫـ ـ ﺯ ـ ﺝ.
 5ـ ﻴﻨﻅﺭ:ﻏﻭﺍﻨﻤﻪ ،2009 ،ﺹ.12
6ـ ﻴﻨﻅﺭ:ﻏﻨﺎﻡ ،ﺏ ،ﺕ ،ﺹ.5
 7ـ ﻤﺎﺭﻱ.63 ،1997،
 8ـ ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ 358) :ﻫـ 969/ﻡ  395 -ﻫـ 1007/ﻡ( ،ﻜﺎﺘﺏ ﻭﺃﺩﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﺍﺴﺘﻭﻁﻨﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻤﺩﺍﻥ ﻭﺒﻬﺎ ﻭﻟﺩ ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺍﺴﻤﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀﻝ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ،ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ،ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻲ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺠﺭﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺃﺩﺒﻴﺔ،
ﺤﺴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﻓﺫﺍﻉ ﺼﻴﺘﻪ ﻭﻜﺒﺭﺕ ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ) .ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ(www.alwarsha.com :
9ـ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ 1054 ):ـ 1112ﻡ ( ،ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﺩﺒﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ
ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﺩﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻠﻐﺘﻪ
ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﺒُﻌﺩ ﺍﻟﺼﻴﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ،ﻭﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺸﻬﺭﺓ ﻤﻘﺎﻤﺎﺘﻪ ﺨﻼﻝ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﺃﻗﺒﻝ ﻤﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ
ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺌﻬﺎ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺜﻡ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ،ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻫﺎ
ً
ﻭﺤﻔﻅﺎ ﻭﻤﺩﺍﺭﺴﺔ ﻭﺸﺭﺤﴼ) .ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪ(www.alwarsha.com ،
ﺭﻭﺍﻴﺔ
10ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﻋﻜﺎﺸﺔ ،2006،ﺹ 274ـ.275
 11ـ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،1997 ،ﺹ. 29
12ـ ﺴﻌﻴﺩ ،2013 ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ.
13ـ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ :ﺜﻭﺭﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻨﺩﻟﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﺎﻡ )  ( 1920ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺘﻬﻨﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻀﻤﻪ ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ،ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ؛
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺇﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻭﻋﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺒﻨﻴﻝ

75

ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺜﻡ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃ ّﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻨﺴﺘﻭﻥ ﺘﺸﺭﺸﻝ
 ﺤﻴﻨﻬﺎ  -ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ،ﻭﺘﻘﺭﺭ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝ ﺫﺍﺘﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﴽﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ )ﺴﺎﻴﻜﺱ ﻭ ﺒﻴﻜﻭ( ﺒﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ.
14ـﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ( ﺃﻥ ﺭﺍﻴﺘﻨﺎ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻨﺤﻥ ﻨﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻤﻲ
ﺒﻬﺎ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩﻨﺎ ،ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﴽ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻨﺎ ،ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻜﺴﺭ)ﻨﻤﺯﻕ( ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺠﺒﺭ)ﻨﺨﻴﻁ(.
 15ـ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ )ﺍﻟﻤﻬﻭﺍﻝ( ﻫﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻤﺎ ﻗﺒﻝ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﻔﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺨﺭ ﺒﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﻨﺴﺒﻬﺎ.
 16ـ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺠﺎﺯﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺴﻤﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ
ﺴﻘﻭﻁ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﺼﻭﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ،ﻭﺃﻨﻨﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻟﻘﻤﺔ ﺴﺎﺌﻐﺔ ﻴﺴﻬﻝ ﺍﺒﺘﻼﻋﻬﺎ ،،ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺘﻔﺎﺠﺅﻭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻓﺸﻠﻨﺎ ﻤﺨﻁﻁﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﺸﻭﻜﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻌﻭﻡ.
17ـ ﺘﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ )ﺍﻟﻬﻭﺴﺔ( ﺒﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺎﻟﺭﺠﺎﻝ ﺍﻷﺒﻁﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﻁﻠﻕ )ﺍﻟﺩﺍﻥ( ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ.
18ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﻏﻨﺎﻡ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ. 5
 19ـ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﺎﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﻗﺎﺯﻴﺔ ،ﻭﺃﻭﺒﺭﺍ ﺍﻟﻘﺭﻭﺵ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﺒﻭﻨﺘﻴﻼ ﻭﺘﺎﺒﻌﻪ ﻤﺎﺘﻲ....،
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
 20ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﺇﻟﻴﺎﺱ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.63
ﺘﺒﻭﺏ ﺘﺤﺕ ﺨﺎﻨﺔ
 21ـ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ّ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻋﺭﻴﻘﺔ ﻭﺭﺍﻗﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ،

ﻟﺫﻟﻙ ُﻋ ِﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻷﻨﺜﻭﻟﻭﺠﻲ )ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻭﻉ( ﻭﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻠﻭﺭﻴﺩﺍ
ﻋﺎﻡ ) (1956ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻤﴼ ﻗﺎﺌﻤﴼ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻤﺘﺨﺫﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﴼ ﺨﺎﺼﴼ ﺃُﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻡ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻕ )) .(Ethno Musicologyﻴﻨﻅﺭ :ﻋﻠﻲ ،1976 ،ﺹ.(14
22ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﺤﻤﺎﻡ ،2010 ،ﺹ .10
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23ـ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ) 1597ﻡ ( ﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭﻝ ﺃﻭﺒﺭﺍ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ،(Defneﺃﺨﺫﺕ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻋﻥ
ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ.
24ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﻭﺒﺭﺍ ،2009 ،ﺹ. 128
25ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ،1980 ،ﺹ .128
 26ـ )ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﺯﻡ ـ  :(Mechanismsﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﴼ؛ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ
ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻟﻬﺎ.
27ـ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ ،1981 ،ﺹ.83
28ـ ﺒﻭﺘﻴﺘﺴﻴﻔﺎ ،1981 ،ﺹ .156
29ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﻜﺎﻅﻡ ،2003 ،ﺹ.17
 30ـ ﻤﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ )1817ـ  :(1855ﺒﻌﺩ ﻤﺴﺭﺤﻴﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺍﻟﺒﺨﻴﻝ ـ ﻟﻤﻭﻟﻴﺭ( ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭﺒﺭﻴﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻋﺎﻡ ) 1847ﻡ( ،ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ) :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻐﻔﻝ( ،ﻭ)ﺍﻟﺤﺴﻭﺩ ﻻﻴﺴﻭﺩ( ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺴﻔﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩ.
ﺃﺒﻭ ﺨﻠﻴﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﻨﻲ )1840ـ  :(1902ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
ﻓﻘﺩﻡ ﺤﻜﺎﻴﺎ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻋﻥ )ﺃﻟﻑ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﻠﺔ() :ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ( ﻭ )ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻏﺎﻨﻡ( ﻭ)ﺃﻨﺱ ﺍﻟﺠﻠﻴﺱ( ﻭ )ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ(،
ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ):ﻋﻨﺘﺭﺓ( ﻭ)ﺩﻴﻙ ﺍﻟﺠﻥ( ﻭ)ﻤﺠﻨﻭﻥ ﻟﻴﻠﻰ() .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،1970 ،ﺹ(73
31ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .55
 32ـ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻟﺘﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻤﻊ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺨﺘﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ـ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ
ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﺼﻑ ﻓﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﺭﺝ( ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﺘﺏ ﺒﺭﻴﺨﺘﻲ ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﻋﻠﻲ ﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺯﻱ ﻭﺘﺎﺒﻌﻪ ﻗﻔﺎ(
ﻭﺍﺘﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺒﻭﻨﺘﻼ ﻭﺘﺎﺒﻌﻪ ﻤﺎﺘﻲ( ) .ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻷﻋﺭﺠﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .(98
33ـ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻲ ،1983 ،ﺹ 29ـ .30
34ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﺤﻨﻔﻲ ،ﺏ ،ﺕ ،ﺹ.17
35ـ ﺭﻤﻀﺎﻨﻲ ،1987 ،ﺹ.79
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 36ـ ﻫﺎﻨﻲ ﺼﻨﻭﺒﺭ ) 1934ـ  :(2000ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ،ﻭﻨﺎﻝ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺭﺡ )ﻜﻭﺩﻤﺎﻥ ﺜﻴﺎﺘﺭ
– ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ( ،ﻋﺎﻡ  ،1957ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺒﺩﻤﺸﻕ ،ﻭﺃﺨﺭﺝ ﻟﻪ ﻋﺩﺩﴽ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ،ﺜﻡ ﻋﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﺎﻡ  ،1964ﻭﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﺭﻗﺔ ﻤﺴﺭﺡ ﻗﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،1972ﺜﻡ ﺃﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺒﻌﻤﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺴﻁ
ﻼ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﺩﻴﺭﴽ ﻓﻨﻴﴼ ﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﺠﺭﺵ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ  ،1994 - 1989ﻭﺃﺼﺒﺢ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ،1990ﻓﻀ ً
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﴽ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) .1991ﺍﻟﺯﻭﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺝ،2010 ،1ﺹ(
 37ـ ﺤﻘﻲ ﺍﻟﺸﺒﻠﻲ 1913) :ـ  1985ﻡ( :ﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻨﻘﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ
ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ،ﻗﺎﻡ ﺒﺄﻭﻝ ﺩﻭﺭ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1926ﻓﻲ ﻓﺭﻗﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﺃﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺃﺴﺱ ﺃﻭﻝ ﻓﺭﻗﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ) (1927ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ :ﻨﻭﺭﻱ ﺜﺎﺒﺕ ،ﻓﺎﺌﻕ ﺤﺴﻥ ﻭﺤﺎﻓﻅ
ﺍﻟﺩﺭﻭﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ،ﻭﺃﺴﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ) ،(1931ﻓﺭﻗﺔ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﺴﻤﻪ .ﺴﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻋﺎﻡ  1935ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ،ﻭﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻤﻝ ﻤﺩﺭﺴﴼ ﻭﺭﺌﻴﺴﴼ ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺜﻡ
ﻋﻤﻴﺩﴽ ﻟﻠﻤﻌﻬﺩ ﺫﺍﺘﻪ) .ﺍﻟﺯﻭﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ،2010 ،ﺹ(73
38ـ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﻼﻝ 1921) ،ـ  :(1991ﻤﺴﺭﺤﻲ ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ،ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻋﺎﻡ  ،1945ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ) ،(1963 - 1958ﺃﺴﺱ )ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ( ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﺭﻗﺔ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﻋﻤﻝ ﻨﻘﻴﺒﴼ ﻟﻠﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍﺕ ،ﺃﺨﺭﺝ ﺃﻓﻼﻤﴼ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜﻴﻼ
ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻭﺭﺩ ،ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ ،ﺍﻟﺒﻴﻙ ﻭﺍﻟﺴﺎﻴﻕ ،ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﺎﺸﻴﺭ
ﺍﻟﻘﻭﻗﺎﺯﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﺁﺨﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﻐﺎﻨﻴﺔ.
39ـ ﻗﺎﺴﻡ ،1992 ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ .
40ـ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ :ﺭﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ) 2009 - 1936ﻡ( ،ﻭﻟﺩ ﻭﺘﺭﻋﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺤﻼﺕ
ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﺘﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻋﺎﻡ ) (1955ﻭﺘﺘﻠﻤﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎﻝ ﺤﻘﻲ ﺍﻟﺸﺒﻠﻲ
ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﻼﻝ ﻭﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻱ ،ﺴﺎﻓﺭ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺴﻜﻭ ﻹﻜﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻭﺘﺨﺭﺝ
ﻤﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺎﻡ  1967ﻟﻴﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻤﺭﺴﺨﺎ
ﺍﻟﺤﻲ ﻟﻠﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ) .ﻤﺤﻤﺩ ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ.(1992 ،
ﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ّ
41ـ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺄﺼﻴﻝ ﻫﻨﺎ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ )(Alienation
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ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﺘﻼﻉ ﻜﻝ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ.
42ـ ﻤﻘﺩﺍﺩ ﻤﺴﻠﻡ :ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ )1953ﻡ( ﻤﺨﺭﺝ ﻤﺴﺭﺤﻲ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﺍﻤﺘﺎﺯ ﺒﺭﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ /ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﺜﺭ
ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺎﺩﻭﺍ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺯﻭﻓﻪ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ.
ﺸﻜﻠﺕ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )ﺍﻟﺨﻴﻁ ﻭﺍﻟﻌﺼﻔﻭﺭ( ﺍﻨﻌﻁﺎﻓﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ
ﺼﺩﻯ ﻭﺍﺴﻌﴼ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ
ﻼ
ﻟﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻋﺎﻤﴼ ﻜﺎﻤ ً
ً
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﺡ.

ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ:
ـ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ.
ـ ﺍﻷﻋﺭﺠﻲ ،ﺴﻼﻡ ﻤﻬﺩﻱ ،ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ،
ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ  /ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ.2001 ،
ـ ﺇﻟﻴﺎﺱ ،ﻤﺎﺭﻱ ،ﻭﺤﺴﻥ ﺤﻨﺎﻥ ﻗﺼﺎﺏ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ،ﻁ ،1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.1997 ،
ـ ﺍﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ ،ﻤﻨﻴﺭ ،ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ،ﻁ ،32ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ.1998 ،
ـ ﺒﻭﺘﻴﺘﺴﻴﻔﺎ ،ﺘﻤﺎﺭﺍ ﺇﻟﻜﺴﺎﻨﺩﺭﻭﻓﻨﺎ ،ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻡ ﻭﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻁ ،1ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺫﻥ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ.1981 ،
ـ ﺯﻴﺎﺩﻨﻪ ،ﺼﺎﻟﺢ  ،ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ،ﻁ  ،1ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.1997 ،
ـ ﺍﻟﺯﻭﺭﻱ ،ﻜﻤﺎﻝ ﻟﻁﻴﻑ ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺝ ،1ﺝ ،2ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﻨﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ،
ﺩﻤﺸﻕ.2010،
ـ ﺴﻌﻴﺩ ،ﺤﻤﻴﺩ ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .17/7/2013
ـ ﺤﻤﺎﺩﺓ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )1847ـ  ،(1914ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻭﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.1970 ،
ﻋﻤﺎﻥ ـ ﺍﻷﺭﺩﻥ.2010 ،
ـ ﺤﻤﺎﻡ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺃﺭﻭﻯّ ،
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ـ ﺤﻨﻔﻲ ،ﺤﺴﻥ :ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ،ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ـ ﻜﺎﻅﻡ ،ﻨﺎﺩﺭ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺴﻴﻜﻭ.2003 ،
ـ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻁ ،2ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ.1997 ،
ـ ﻤﺤﻤﺩ ،ﻗﺎﺴﻡ ،ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .3/2/1992
ـ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﻭﺒﺭﺍ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻨﺎﻨﺎ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺩﻤﺸﻕ .2009
ـ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ :ﻤﺴﺭﺡ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﺭﺴﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺘﻭﻨﺱ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ .1983
ـ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ ،ﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ.1981،
ـ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ،ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ.1980 ،
ـ ﺭﻤﻀﺎﻨﻲ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ) :ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ( ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﻤﺎﺭﺱ
.1987
ـ ﻋﻜﺎﺸﺔ ،ﺜﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ـ ﻟﻭﻨﺠﻤﺎﻥ،
.2006
ـ ﻋﻠﻲ ،ﺃﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ،ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻔﻭﻟﻜﻠﻭﺭﻴﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ.1976 ،
ـ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﺁﺒﺎﺩﻱ ،ﻤﺠﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ،ﻤﺎﺩﺓ ،ﺝ ،2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﻝ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ) ،ﺏ ـ
ﺕ(.
ﻋﻤﺎﻥ ـ ﺍﻷﺭﺩﻥ.2009 ،
ـ ﻏﻭﺍﻨﻤﻪ ،ﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﻷﻫﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،ﻁ ،2ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔّ ،

ـ ﻏﻨﺎﻡ ﻏﻨﺎﻡ ،ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ـ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﻨﺎﻥ

ﻏﻨﺎﻡ ﻏﻨﺎﻡhttp://www.ghannamtheater.com :
ـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ:
www.alwarsha.com
www. al- masrah.com
www.ghannamtheater.com
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